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Abstract
It is important to define the notion of price stability as a refer-
ence of monetary policy. Especially, core inflation indicators have
been examined among economists and policymakers to predict the
future inflation. In this research, we construct and examine two
core inflation indicators : the “Edgeworth index” and the “sticky in-
dex”. As the results of our analysis, we can say that the “sticky in-
dex” is useful to predict the future inflation in the general price in-
dex and that the “Edgeworth index” fails to predict the future infla-
tion.

























































































































ける価格粘着度の違いにより，HICP（Harmonized Index of Consumer
Prices）を安定化させる政策が最適になり得ないことを示している。
このような，価格粘着性に基づくコア・インフレーションの概念と，前述







































































































βt［U（C it）－V（y it, Akt）］， k＝1,2,...,K
と定義する。ここで，C itは消費バスケットを表し，すべての生産物が一般
物価指数のウェートの下で含まれている。一方，y itは第 k部門の生産者 i
の生産量を表し，Akt は第 k部門に関わる生産性ショックを表す。消費から
得られる効用を表す関数 U（C it）は増加関数かつ凹関数であり，生産活動に

















































































限界費用の分散（σmck ）2と自己相関係数 ρmck が各部門について等しいとき，
インフレ率の分散が λ2kに比例する。この関係を整理して両辺に平方根を取
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（２３） π t＋s－π t＝β０＋β１（π coret －π t）＋ε t
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